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Moscow. USSR) Akademna Nauk SSSP. Dohlady (ISSN 0002-3264), voi 273.
no 4. 1983. p 821-825 10 refs In Russian
The discrete-vortex method is used to solve nonlinear steady and unsteady
problems concerning flow past bodies in an incompressible medium, and the
large-particle method is used to analyze a number of significant phenomena
arising in separated flow past bodies at subsonic ana supersonic velocities It is
snown that the main features and macroscopic effects arising in separated flow
past bodies at high Reynolds numbers in the case of fixed separation sites (e g .
fixed on the sharp edges of thin lifting surfaces) ao not depend on viscosity but
are determined by mertial interaction described by the unsteady equations of an
idear fluid. The velocity field near a helicopter rotor and vortex structures near
swept wings are examined as examples B J
A84-20215 Invariance groups and reduction of the unsteady tran-
sonic small disturbance equation. W Strampp (Kassel. Gesamthochschule.
Xassel, West Germany) International Journal of Non-Linear Mechanics (ISSN
0020-7462). vol 18. no 6, 1983. p 431-439 8 refs
A geometric approach is undertaken toward the solution of the unsteady tran-
sonic small disturbance equation describing the low frequency flow field about a
thin airfoil From group properties given in Anderson and Ibragimov (1979), three
mvariance groups for the equation are denved Based on these groups a reduc-
tion of the equation is performed The reduction leads to a steady equation and
to an ordinary differential equation from which group-invariant solutions of the
unsteady transonic small disturbance equation can be obtained (Author)
A84-20223 Missile aerodynamics. I L Cronvich (Johns Hopkins Uni-
versity, Laurel. MO) Johns Hopkins APL Technical Digest (ISSN 0270-5214). vol
4. July-Sept 1983. p 175-186 42 refs
The first task of a tactical missile aerodynamics design team is to ascertain the
missile's prospective battle scenarios The concept developed in that light esta-
blishes the broad requirements of a design, leading to a 'baseline' aerodynamic
configuration This configuration may strongly depend on the type of propulsion
system employed, together with the launch system, the control surfaces appro-
priate for the guidance system to be used, and the warhead and fuze types called
for by the missile s prospective targets Theoretical considerations extend to the
supersonic behavior of slender bodies and thin lifting surfaces, interference ef-
tects. and combined attack and sideslip angle effects Attention is given to hand-
books, computer programs, and wind tunnel test methods of which designers may
avail themselves O C
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current study a method for the exact calculation of the three-dimensional bound-
ary layer is developed Attention is given to the selec*:C-d. coordinate system, the
equations of motion for the three-dimensional boundary lay'r, the numencal
solution procedure, questions of stability and convergence, and the computation
of the boundary layer G R
A84-20841 # Disturbance of a planar turbulent wake by a compres-
sion shock (Storung eines ebenen turbulenten Nachlaufes durch einen
Verdichtungsstoss) G Marenbach Rheinisch-Westfalische Techmsche Hoch-
schule, Aerodynamisches Insatut. Abhandlungen. no 26,1983 p 42-47 17 refs
In German
Steady and unsteady compression shocks disturb the shear layers which are
found, for instance, behma the cascades of transonic or supersonic compressors
or in the wake of transonic or supersonic flow around individual profiles The
effects of a compression shock on turbulent fluctuations and their correlations are
not yet known The present investigation is concerned with the measurement of
shock-produced changes in the fluctuation correlations of the Reynolds stresses
The measurements are conducted with the aid of an optical procedure The
model flow considered is a steady planar supersonic wake behind a plate The
wake is disturoed by a steady compression shock The obtained density and
velocity relations at the boundary of the disturbed wake are shown in a graph
GR
A84-20842 # Periodic vortex shedding in the supersonic wake of a
planar plate (Penodische Wirbelablosung im Uberschallnachlauf emer eb-
enen Platte). W F Xing and G Marenbach Rheinisch-Westfalische Techmsche
Hochschule Aerodynamischeslnstitut.Abhandlungen.no 26. 1983. p 48-52 7
refs In German
Vortex streets in the wake have been mainly studied in incompressible flows
and in the transonic region Hememann et al (1976) have shown that for the
subsonic region the Strouhal number is nearly independent of the Mach number
Motallebi and Norbury (1981) have observed an increase in the Strouhal number
in transonic supersonic flow at Mach numbers up to 1 25 The present investiga-
tion is concerned with an extension of the studies of vortex sheading to higher
supersonic Mach numbers, taking into account questions regarding the possibility
of a generation of stable von Karman vortex paths in the considered Mach
number range It is found that the vortex street observed in a supersonic wake
behind a rough plate is only stable and reproducible in cases involving a certain
surface roughness and certain aspects of trailing eqge geometry G R
A84-20224 Computation fluid dynamics - A tool for missile design
M D Griffin (Johns Hopkins University. Laurel. Maryland. University, College
Park. MD) Johns Hopkins APL Technical Digest (ISSN 0270-5214). vol 4,
July-Sept 1983. p 187-195 16 refs
An assessment is made of the difficulties encountered by missile aerodynami-
cists in analyzing fluid dynamics systems, with attention to the use of numerical
methods in such tasks Examples of the application of computational techniques
m supersonic missile inlet design are considered, ano the direction of future
efforts in this field is examined The use of high speed computers has allowed
numerical analysis to augment traditional experimentation and theonzation The
aim of computational fluid dynamics is to approximate the continuous domain and
boundaries of interest by means of a network of points spaced sufficiently closely
to represent flow phenomena Attention is given to the analysis of the dual
(subsonic/supersonic) combustion ramjet concept, which employs coaxial annu-
lar inlets O C
A84-20839 # Calculation of transonic inlet flows (Berechnung schall-
naher Emlaufstromungen). U Giese Rhemisch-WesHa/ische Techmsche
Hochschule.Aerodynamischeslnstitut.Abhandlungen.no 26. 1983. p 13-19 14
refs In German
At the inlet of pipes and containers, sharp edges are often found in connection
with manufacturing considerations A resulting flow contraction in the case of a
safety valve inlet can lead to an unsteady flow Such flow conditions can be
avoided by rounding off the edges of the inlet The oresent investigation is con-
cerned with questions regarding a contour for an inlet which will ensure an
adherence of the flow The compressible flow in planar inlets is studied on the
basis of difference solutions of the fundamental equation of gas dynamics The
transonic flow characteristics are determined by solving the full potential equation
and the boundary layer equations The influence of the wall curvature and the
mass flow rate on the detachment behavior of flows at rounded inlets is consid-
ered G R
A84-20840 # The calculation of the laminar boundary layer on a wing-
like ellipsoid with incidence (Berechnung der lammaren Grenzschicht an
einem flugelahnlichen Ellipsoid mit Anstellung). 0 Schwamborn (Deutsche
Forschungs- und Versuchsanstalt fur Luft- und Raumfahrt. Institut fur theoretis-
che Stromungsmechanik, GOttingen. West Germany) Rheimsch-Westfalische
Techmsche Hochschule, Aerodynamisches Institut. Abhandlungen. no 26. 1983.
p 20-27 1 1 refs In German
The present investigation is concerned with the calculation of the boundary
layer on a wing-like ellipsoid with the aid of a difference procedure In the case
of an asymmetric three-dimensional flow, a consideration of quasi-two-dimen-
sional flows is generally not feasible, and initial data near the leading edge are
usually computed by means of approximate methods In certain cases, however,
such an approach can lead to incorrect solutions For these reasons, in the
A84-20843 # Interaction ' etween a turbulent planar plate boundary
layer and a planar cylinder wake (Wechselwirkung zwischen emer turbu-
lenten ebenen Plattengrenzschicht und einem ebenen Zylmdernachlauf).
E P Tsiolakis Rheinisch-Westfalische Techmsche Hochschule. Aerodynamis-
ches Institut Abhandlungen. no 26, 1983. p 53-61 16 refs In German
The present investigation is concerned witn an experiment which was con-
ducted to study the interaction of an incompressible two-dimensional turoulent
plate boundary layer with a planar cylinder wake, 'aking into account also the
subsequent relaxation of the boundary layer flow The interaction effects were
experimentally determined by measuring with the aid of hot-wire anemometry the
mean velocities and the four Reynolds stresses Attention is given to experimen-
tal details, the evaluation of hot wire signals, the determination of wall shear
stresses with the aid of a Preston tube, and the measured data G R
A84-21117 t Excitation of Tollmein-Schlichtmg waves in the bound-
ary layer on the vibrating surface of a swept wing of infinite span (Voz-
buzhdeme voln Tollmma-Shlikhtinga v pogranichnom sloe na
vibnruiushchei poverkhnosti strelovidnogo kryla beskonechnogo raz-
makha). A M Tumm PMTF - Zhurnal Prikladnoi Mekhamki i Tekhmcheskoi Fiziki
(ISSN 0044-4626), Sept-Oct 1983. p 70-74 9 refs In Russian
The excitation of instability waves in a three-dimensional boundary layer of a
compressible gas on the vibrating surface of a swept wing of infinite span is
analyzed The linearized Navier-Stokes equations, accounting for the equation of
state after a time Fourier transform, are given The solution of these equations
for the case of a weakly nonuniform flow m the x-direction is presented in the form
of a biorthogonal system of vectors Attention is given to the resonance case,
when the frequency and wave number characterizing the vibrating surface coin-
cide with corresponding parameters for unstable excitation at the point of stability
loss The present analysis is applied to a symmetric MAC A 0012 foil section at
zero angle of attack and a sweep angle of 30 deg J N
A84-21120 t Theory of hypersonic three-dimensional flow around a
slender wing of arbitrary aspect ratio by an unsteady stream of relaxing
gas (K teoni giperzvukovogo prostranstvennogo obtekaniia tonkogo kryla
proizvol'nogo udlinemia nestatsionarnym potokom relaksiruiushchego
gaza). M M Kuznetsov PMTF - Zhurnal Pnkladnoi Mekhamki i Tekhmcheskoi
Fiziki (ISSN 0044-4626). Sept -Oct 1983. p 88-93 11 refs In Russian.
The three-dimensional uniform hypersonic flow over the windward side of a
slender wing with a time-dependent surface configuration and at a constant angle
of attack is examined The present approach considers that the flow in the shock
layer is accompanied by physico-chemical changes and is of a relaxing character
The thickness of the shock layer is taken to be proportional to the small parame-
ter epsilon. which is equal to the characteristic value of the density ratio at the
head shock wave front The thin shock layer method is applied to a wing of
arbitrary aspect ratio to obtain exact particular solutions for the direct and inverse
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1. Dnleitung 3. VenuctadUrchfuiirung ir«d Venuchaergebnnae
Scherschichten kbnnen vollturbulent oder \on Wirbeln
durchsetzt sein; dabei treten Wirbel such bei transonischer
Profilumstrbmung und in Uberschallnachlaufen auf. Walv
rend hinter einer glatten Platte bei der Machzahl 2,2 ein
wirbelfreier Uberschallnachlauf beobachtet wird[l, 2),
schwmgt dieser bei der Machzahl 1,5 instabil
periodisch 11} , so daO er als Vorstufe einer WirbelstraOe
angesehen werden ksnn.
WirbelstraGen im Nachlauf sind bisher vorwiegend in
inkompressiblen Stromungen und im schallnahen Bereich
untersucht warden. Heinemann [3) zeigt, daQ im Unter-
schall die Strouhal-Zahl Sr = f • d/u^ nahezu unabhangig
\on der Machzahl ist. Der Zahlenwert entspricht demjeni-
gen, der an Zylindern bei gleicher Reynolds-Zahl in
inkompressibler Stromung beobachtet wurde, wenn die
Strouhal- und Reynolds-Zahl mit der Platteadicke be-
ziehungsweise dem Zylinderdurchmesser gebildet werden.
In schallnaher Uberschallstromung, bei Machzahlen bis
1,25, stellt dagegen Motallebi 14] em Anwachsen der
Strouhal-Zahl test. Er variiert durch Ausblasen an der
Profilhinterkante die Wirbelausbildung im Nachlauf. In der
vorliegenden Arbeit sollen die Untersuchungen der Wirbel-
ablosung auf hohere (Jberschall-Machzahlen ausgedehnt
werden. Es soil geklart werden, ob in diesem Machzahlbe-
reich stabile Kdrmdnsche WirbelstraQen erzeugt werden
konnen. >
2. MeBverfahren
Fiir die Untersuchungen werden die optischen MeQxerfahren
(Mach-Zehnder-Interferometer und Laser-Doppler-Anemo-
meter) verwendet, die in {1) und in diesem Heft f 2) be-
schrieben sind. Die zeitlich gemittelte Geschwindigkeit und
deren Schwankungskorrelationen werden aus 1250 MeBdaten
pro Komponente der Laser-Doppler-Messung berechnet.
Wegen der geringen Teilchendichte in der Stromung werden
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bei Ma = 2,2 etwa 5 • 10 Perioden der WirbelstraQe fur die
Datenaufnahme benotigt. Die Ablosefreguenz der Wirbel im
Nachlauf wird iiber eine Schlierenoptik mit einem Photo-
multiplier als Rekorder bestimmt. Zur Untersuchung der
zeitabhangigen Vorgange wird auch die Achtfunken-Kamera
des Aerodynamischen Institutes [ 5 J eingesetzt.
institute of Mechanics, Academia Sinica, Beijing, VR
China, Stipendiat am Aerodyn. Institut der RWTH Aachen.
Fur die Versuche wurde der Nachlauf hinter einer ebenen
Platte mit rechtwinkhger Hinterkante der Dicke d = 6 mm
gewahlt, die gleiche Stromung, die mit ahnlicher Geometric
fur die Untersuchungen des turbulenten Nachlaufes bereits
in [1, 2] verwendet wurde (Bild 1). Aufnahmen mit Mach-
Zehnder-Interferometer (Bild 2) zeigen, daO es bei glatter
Oberflache der Platte dieser Dicke auch in einem Ober-
schallnschlauf der Machzahl 1,5 nicht zur Ausbildung einer
WirbelstraOe kommt. Dagegen lessen sich bei Unterschall-
anstromung (Ma = 0,83) hinter dieser Platte deutlich Wirbel
erkennen, Bild 3; (die Plattenhinterkante liegt hier etwas
auGerhalb des linken Bildrandes).
Bild 1. Turbulenter Nachlauf, Ma = 2,2, ohne Wirbel (Mach-Zehnder-
Interferogramm mit Linien konstanter Dichte), entnommen aus [ 2] .
Bild 2. Oberschallnachlauf, Ms = 1,5, ohne Wirbel (Mach-Zehnder-
Interferogramm mit Linien konstanter Dicnte).
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Bild J. Uruerachellnachlauf, Ma r 0,8J (Mach-Zehnder-lnterferogramm
itilt Linien konstanter Dichte).
Bild 5. WirbeUtraOe im Ubenchall, Ma » 1,5 (MactHZehnder-lnterlero-
gramm mil Linien korutanter Dichte).
Aus Oitersuchungen von Achenbach u.a. [ 6] bei Anstrom-
Machzahlen Matt bis 0,46 ist bekannt, daB Oberflachen-
rauriigkeit die Wirbelablosung von Kreiszylindern beein-
fluOt. Oaher wurden die eigenen Oitersuchungen auf den
Nachlauf einer rauhen Platte ausgedehnt. Bei den Machzah-
len 1,5 und 2,2 ergab sich, daO Aufrauhen der Plattenober-
flache durch Aufkleben von Schmirgelpapier bei sonst
unveranderter Geometrie deutlich ausgepragte Wirbel-
straBen im Oberschallnachlauf verursacht. Es zeigte sich
jedoch, daB die Stabilita't der WirbelstraBe und die Intensi-
tat der Wirbel aufler von der Rauhigkeit auch \on der
Plattengeometrie in der Nahe der Hinterkante abhangt.
Eine kleine Stufe \or der Plattenhinterkante fbrdert Stabi-
lita't und Intensitat der WirbelstraOe. In Bild 4 ist die
Anordnung skizziert. In Bild 5 ist die WirbelstraOe hinter
der Platte deutlich zu sehen, bei der Schmirgelpapier
(Korn 0,12 mm) mil einem Hinterkantenabstand 7 mm auf
die Platte aufgeklebt ist. Die Ablosefrequenz der Wirbel
wurde im Querschnitt x/d = 9 aus dem Signal des Photomul-
tipliers ermittelt. Bei der Machzahl 1,5 ergibt sich die
Ablosefrequenz 17,2 kHz. Aus dem Verlauf der Anzeige des
Photomultipliers auf dem Schirm eines Oszillographen kann






Bild 6. Pnotomultiplieraignal dej Nachlaufs mil Wirbeln (rauhe Platte}
Ma = 1,5.
Bild 7. WirbelstraOe im Ubenchall, Ma = 2,2 (Mach-Zehnder-Interfero-
mit Linien konatanter Dichte).
Bild a. Modellgeometne.
Bild 8. Photomultiplienigna! dea Klachlaufes ohne Wirbel (glatte
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Bild 10. Profile der mittleren Geichwindigkeit in Ubertchallnachlau-
feru
Mo = 2.2
f'9 Mo =2 17
o otine Wirbel
» mil Wirbelstrofte
Bel einer Anttrtim-Machzeril 2,2 vrgaben «ich d«rtn deutlich
•togeprtgte Wlrbe) wie b«l der M»ch*«h] 1,5, wenn die
KomgrBOe de» Schmirpelpapler* *uf Kom 0,25 mm ver-
grBOert und der HinterVantenabstand «uf « mm reduzlert
wurde (Bild 7X Aufnahmen der Achtfunkeo-Hochgescriwirv-
digkeltricamera bwtfitlgen, daO bet dieser Geometric die
IntenaitBt der Wirbel der WirbelstraOe von der Zeit nahezu
unabhangig ist; bei daxon etwaa abweichender Geornetrie
der PUUertoberfleche lit die Wirbelausbiidung dagegen
•tark unregelmfiBig, to daB zu bestimmten Zeiten togar
Wirbel nicht rnehr erkennbar *ind, wie das Signal des
Photomultipliera fiir die glatte Plattenoberflache als Bei-
In Bild 8 zeigt.
Die Abhangigkeit der Wirbelabl&sung von cter Maehzahl der
Anstrfimung ist in Bild 9 dargestellt und mit den Ergebnis-
•en von Heinemann [3] und Motallebi [A] verglichen.
Wahrend im Unterschall die Strouhal-Zahl etwa 0,19 be-
tragt, ateigt Bte bei Ma ^  1,5 fur die rauhe Platte euf 0,28
bis 0,31 an. Diese Tendenz entspricht den Beobachtungen
von Motallebi. In das Bild sind auch Werte fur die glatte
Platte eingetragen, die aus dem unregelma'Digen Signal des
Photomultipliera ermittelt wurden (vgl. dazu Bild 8); sie
liegen wesentlich hoher als die der stabilen KarmSnschen
WirbelstraDe hinter der rauhen Platte. Die Profile von
mittlerer Geschwindigkeit und Geschwindigkeitsschwan-
12%
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Bild 11. Profile der Geschwindigkeitnchwankungen in (Jberschallnachlaufen.
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'kung der OberKhallwirbelBtraOe Ma = 2,2 wurden mil dem
Laser-Doppler-Anemometer fiir x/d = 3 bis 27 in der irn
vorigen Abschnitt «ngegebenen Weiie ermittelt; «ie tind fur
einige Absta'nde in Bild 10 und 11 dargestelll und mil den
Profilen des turbulenten L)ber*challnachlaufes ohne Wirbel
verglichen. Fur <Jen Nacrtlauf mil autgeprigten Wirbeln iit
charakteristisch, daO die Dellentiefe der mlttleren Ge-
•chwindigkeit zurtachst fUr x/d = 11 groOer let, als diejenige
des turbulenten Nlachlaufes (Bild 10). In diesem Bereich sind
such _ die gemesserten Geschwindigkeitsschwartkungen
(u*2, v^.uV), Bild 11, in der WirbelstraBe viel grfiOer ah im
turbulenten Nachlauf. Darter nimmt in der WirbelstraGe die
Dellentiefe jedoch zunachst tchneller ab als im turbulenten
Nachlauf. Dies gilt bis etwa x/d = 15, wo die Dellentiefe
der WirbelstraOe schon kleiner ist, als die des turbulenten
Nachlaufes.
Fiir x/d»15 bleibt die Dellentiefe der WirbelstraOe nahezu
konstant. Auffallig in der WirbelstraBe ist, daG die Intensi-
tat der v-Schwankung sich in x-Richtung fast nicht andert,
wahrend die u-Schwankung abnimmt. Fur x/d»15 sind die
Maximalwerte der v-Schwankung dreirnal so groO wie die
der u-Schwankung, dagegen weisen im turbulenten Nachlauf
beide Autokorrelationen gleiche GroOenordnung auf. Die
u'v'-Korrelation ist in der WirbelstraBe im vermessenen
Bereich gr68er als die des turbulenten Nachlaufes, nimmt
dabei aber in Stromungsrichtung schneller ab.
Fur die Diskussion dieser Ergebnisse muO beachtet werden,
daG sich bei der Bestimmung der zeitlichen Mittelwerte von
Geschwindigkeit und Geschwindigkeitsschwankung der un-
tersuchten WirbelstraOe die stochastische turbulente Ge-
•chwindigkeitsschwankung und die periodische Wirbelbewe-
gung iiberlagem. Zur Abschatzung der GroOenordnung des
periodischen Anteils des wirbelbehafteten Nachlaufes wur-
de mit der inkompressiblen Potentialtheorie aus dem
komlexen Geschwindigkeitsfeld der PotentialwirbelstraOe
(z.B. [ 7 ] )
- i'V = - COt(2-l-Z2)j]
(1: Wirbelabstand) das Wirbelfeld einer laminaren Wirbel-
atraOe berechnet. Der Betrag der Zirkulation T der
Potentialwirbe) wurde dabei so gewahlt, daG die berechne-
ten Geschwindigkeitswerte mit denen aus dem Dichtefeld
(iber Mach-Zehnder-Interferometrie bestirnmten am Ort
eines Interferenzstreifens ubereinstimmen. Die Umfangsge-
achwindigkeit im Punkt des Wirbelzentrums wurde zu Null
gesetzt. Die sich bei Uberlagerung des berechneten Wirbel-
feldes mit der Parallelstromung (MaajS 2,2) ergebenden
Geschwindigkeitsschwankungen sind klein im, Vergleich zu
den gemessenen, Bild 12. Auf der Symmetrieachse liegen
die Schwankunge-n unter 2 Prozent; nur in der Position der






Bild 12. Vergleich der gemessenen Geschwindigkeiten und Geachwin-
digkeitskorrelationen mit den fur eine inkompressible Potentialwirbel-
itraOe berechoeten.
Sirtgularitat der Funktion im Zentrum (gestrichelt einge-
zeichneter Kurvenverlauf). Aus den Mach-Zehnder-Inter-
ferogrammen ist jedoch zu erkennen, daQ in der Stromung
in unmittelbarer Umgebung des Wirbelzentrums keine
entsprechende Dichteabsenkung und damit auch keine
Geschwindigkeitsanderung vorhanden ist. t-Geraus kann fiir
die beobachtete WirbelstraOe der in Bild 12 durchgezogene
Verlauf angenommen werden. Wegen der Symmetric des
Wirbelfeldes ist die uV-Korrelation der Potentialwirbel-
straOe im gesamten Ouerschnitt gleich Null.
Diese grobe Abschatzung zeigt, daO aus dem berechneten
potentialtheoretischen Verlauf der Geschwindigkeits-
schwankungen allein die im Vergleich zum turbulenten
Nachlauf groOeren Werte der gemessenen Schwankungskor-
relationen der WirbelstraBe nicht zu erklaren sind. Es
erfolgt vielmehr durch die Wirbel im Nachlauf eine
verstarkte Anregung der turbulenten Schwankungen, insbe-
sondere der v-Komponente.
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4. ZtaMn«nanfaaauq md Auabucs >. LJCOTIW
Die Im Uberachallnachlauf hlnter ainer rauhen Platte sleh
elnstellende WirbelstraOe 1st nur bei bettimmter Oberflfi-
chanrauhlgkelt und Hinterkantengeometrie »tab 11 und re-
produzlerbar. Au» den Unterauchungen folgt, <JaO die
Struktur dor Wirbal im Nachlauf von dar Form dar
Granzachicht an dar Hinterkante da* umatrBmten ProflU
•bhBngt. Eine WlrbelitraOe Im (Jberachall zelgt gegenOber
dam Unterschall vergrSOerte Werte der Strouhal-Zahl.
Dieses Ergebnis stimmt mit dam von Motallebi im schallna-
han Baraich gamasaenan Obereln.
Die mit elnem Latar-Doppler-Anamometar armittelten
Werte der mittleren Geschwindigkeit und dar Geschwin-
digkeitsachwankungen der WirbelstraBe weichen stark von
denjenigen eines vollturbulentan Uberschallnachlaufes ab.
Der Nachlauf mit WirbelstraBe 1st dabei breiter all der
turbulente Nachlauf. Die Schwankungen der v-Komponente
der Geschwindigkeit sind im WirbaittraBennachlauf wegen
dessert Struktur viel gr6&er als im turbulenten Nachlauf.
In der stabilen WirbelstraBe im (Jberschallnachlauf wurde
auch cine Modellstrdmung gefunden, die fur die Untersu-
chung der Storung eines wtrbelbehafteten turbulenten
Nachlaufes durch einen VerdichtungsstoO geeignet ist. In
anschlieBenden Ltntersuchungen soil mit Hilfe dieser Mo-
dellstromung geklart werden, in welcher Weise ein Verdich-
tungsstoO einen wirbelbehafteten Nachlauf stort. Insbeson-
dere soli ermittelt werden, ob die Zunahme der Schwan-
kungsgrSQen uber den StoO der in [ 1, 2 ] fur den turbulen-
ten Nachlauf ermittelten entspricht.
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